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Measuring the Level of Accounting Conservatism in Financial Statements and Reports and Its Effects On the Share Market Value
"An Empirical Study of Corporate Companies listed at Palestinian Security Exchange"

Abstract
This study aimed to measure the level of accounting conservatism in
ﬁnancial statements and reports issued by corporate companies listed at Palestinian Security Exchange and to show the effect of accounting conservatism
on the share market value. In order to achieve the study objectives, The (Beaver and Ryan, 2000) model and (Basu, 1997) model were used to measure the
accounting conservatism.
The study was applied on a sample of 31 Palestinian corporations
listed at Palestinian Security Exchange during the period 2005-2012. The
results of the study showed that the level of accounting conservatism in
ﬁnancial statements and reports issued by Palestinian companies is low. Moreover, the study also found that ﬁnancial reports of insurance and banks sectors
in Palestinian Stock Exchange are the most conservative, whereas the investment sector was the least conservative. Finally, the level of accounting
conservatism affects positively on the share market value.
The study recommended the need to activate the role played by the
ﬁnancial market regulator to activate control over the ﬁnancial reporting and
to force companies to increase the levels of conservatism within reasonable
levels. The study also recommended that external auditors should point out
how companies are committed with the adequacy of conservatism level in
ﬁnancial statements and reports.
Key Words: Accounting conservatism, (Beaver and Ryan, 2000) model, (Basu,
1997) models
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 .1ﻤﻘﺩﻤﺔ:

ﻻ ﻋﺎﻤﴼ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﻴُ َﻌ ّﺩ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻗﺒﻭ ً
ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺸﻜﻝ ﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺒﻠﻎ

ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻤﺜﻝ ﺃﻫﻡ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،

ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻝ،
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ.

ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ

ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﻜﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻔﻅﴼ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﻴﺌﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺩﻝ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭﻝ.

ﻜﻤﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ

ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﻴﺭﻯ )& Kothari, 2007

(1) (Ball

ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺄﺠﻴﻝ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﺤﻔﻅﺔ ،ﻭﻴﺘﻡ
ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ) ،(2ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ

ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
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ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ )ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ( ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ

ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ )ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ( ،ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
ﺃﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ(6) ( 5) ( 4) (3).

ﻭﻻﺯﺍﻝ ﻴُﺜَﺎﺭ ٌ
ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ –ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -ﺤﻭﻝ
ﺠﺩﻝ
ٌ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ،ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ

ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻘﻴﺩ

ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻱ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﻴﺤﺴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ (11) (10)(9) (8) (7).ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ

ﻼ ﻋﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭﻩ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ(13) (12) .
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻀ ً

)(14

ﻭﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،

ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺜﺭ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ.
 1.1ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ،ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 .1ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ؟

 .2ﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ؟

180

 2.1ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ
ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ،

ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ،ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ

ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺤﺎﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺅﻯ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻝ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ
ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ.

 3.1ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 .1ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  2012-2005ﻡ.

 .2ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺨﻼﻝ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 2012-2005ﻡ.

 .3ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺤﻭﻝ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.

 .4ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.

 4.1ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

.1ﺍﺨﺘﺒﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ.
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ُ .2ﻁﺒّﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
 .3ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  2005ﻭﺤﺘﻰ 2012ﻡ.

 .2ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ

 1.2ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ

ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ،

ﻓﻌﺭﻓﻪ)(15)(Basu

ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﻏﻴﺭ

ﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻝ ﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺃﺜﺭ ّ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ،

ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ)(Beawer & Ryan

)(16

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ

ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﴼ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻌﻴﺎﺭ
ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﻝ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻤﻥ ﺨﻼﻝ

ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ) ،(17ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﻗﻝ ﻟﻸﺼﻭﻝ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺩﺭ ﺍﻻﻤﻜﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ

ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌﺠﻴﻝ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ،ﻭﺘﺄﺠﻴﻝ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻔﻀﻝ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺒﻘﻴﻡ ﺃﻗﻝ ﻭﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻝ ﻗﻴﻤﺔ

ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺩﺍﺌﻝ ﻤﺘﺎﺤﺔ) ،(18ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ) (19) (Roychowdhury & Wattsﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺠﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﻡ ﺃﺩﻨﻰ ﻗﻴﻡ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻸﺼﻭﻝ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ،ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ

ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ،ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻪ

ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻝ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﻅﻝ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻫﻭ ﺘﻔﻀﻴﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﻟﻠﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﻗﻝ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ) (20ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺸﻬﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭ

ﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤﻝ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭﻝ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ) .(21ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ FASB
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 1980ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺭﻗﻡ ) (2ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺼﺭﻑ ﺤﺫﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻅﺭﻭﻑ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺘﻡ ﺃﺨﺫﻫﺎ
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ،ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ IASB 1980
ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻝ

ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻅﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ،

ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺄﻗﻝ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ).(22

ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ

ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ،ﻓﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺒﺩﺃ) ،(23ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻁﻠﻕ

ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺤﺩﺩ) ،(24ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻨﻬﺞ) ،(25ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺄﻨﻪ

ﺴﻴﺎﺴﺔ).(26

ﻭﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ) ،(27ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ،ﺃﻱ ﻻ

ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻡ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺍﻷﻗﻝ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ ،ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.

ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﺸﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ
ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﺘﻼﻋﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ

ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ

ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ﻴﻘﻠﻝ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ

ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(29)(28).

ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ

ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻔﻲ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ،ﻓﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ﺘﻌﻁﻲ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ،

183

ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗﻝ ﺘﺄﺜﺭﴽ

ﻟﻬﺒﻭﻁ ﻗﻴﻤﺔ

ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ(33) (32) (31) (30).

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ

ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﺏ ﻭﻗﻭﻉ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻘﻠﻝ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺍﻟﺩﻴﻥ ) (35) (34ﻭﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ) (37) (36ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ).(38

 2.2ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ

ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ:

 .1ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ :ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ )(40) (39

ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ

ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻠﺠﺄ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ،ﻴﺭﻯ) (41) (Hayanﺃﻥ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ

ﺍﻟﺤﺠﻡ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻭﻗﻊ  Hayanﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺤﻔﻅﴼ ﻟﺘﺠﻨﺏ
ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.

.2ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ :ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻜﻝ ﻤﻘﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ،ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ،
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺒﺄﻥ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ

ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺄﻗﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ)،(42

ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ) (43)(Choiﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ) .(Basu 1997ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ

)(44) (Zhang

ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﻝ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺫﻴﺭﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ

ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ،ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ) (45)(Ahmed et. Alﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻻ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻴﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ
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ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺘﻘﻠﻴﻝ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ.

 .3ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ :ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﴼ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﴼ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ

ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ،ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ

ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

 .4ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ :ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺜﻝ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺴﻭﻕ

ﺍﻟﻤﺎﻝ(46).

 .5ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ :ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻨﺸﻁﺎ ﻭﻜﻔﺅﺍ ،ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.

 .6ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ :ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ  ،ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻨﺤﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺨﻭﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻡ

 3.2ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ

ﺍﻷﺼﻭﻝ(47).

ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺘُ َﻌ ّﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺸﻴﻭﻋﴼ ﻭﻫﻲ:
 .1ﻨﻤﻭﺫﺝ )(48) (Basu, 1997

ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﴼ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻭﻫﻭ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ) ،(49ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺌﺭ –
ﻭﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ – ﺇﺫ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ

ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ،ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜﻝ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﺸﻜﻝ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺒﺄ
) (Basuﺃﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜﻝ ﻜﺎﻤﻝ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ

ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﺴﺘﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜﻝ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻝ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ).(50
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 .2ﻨﻤﻭﺫﺝ)(Beaver and Ryan, 2000

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻤﻴﻝ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ
ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ّ
ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ّ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ

ﻓﺈﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ٌ
ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ).(51
ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎّ ،
 .3ﻤﺩﺨﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ،ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨﻝ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻔﺤﺹ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ

ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

)(53) (52

ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ

ﻷﻗﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
ﻤﺘﺤﻔﻅﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺼﻭﻝ ،ﻓﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ،ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺄﻗﻝ ﻤﻤﺎ
ﻴﺠﺏ ،ﻭﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎﺩﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ.

 .4ﺍﻟﻤﺩﺨﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ :ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺘﺤﻔﻅﺔ

ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺠﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ(54) (55) .

 .5ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ) :(C-Scoreﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ (56)Penman& Zhangﻭﻴﻬﺩﻑ
ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ

ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺘﺤﻔﻅﺔ ﻋﻨﺩ

ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺅﺸﺭ) (C-Scoreﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ).(57
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.3ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ

ﻗﺴ َﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ّ
ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ،ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺩﻭﺍﻓﻊ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ:

ﻓﺤﻭﻝ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻤﺤﺴﻥ)(58

ﺍﻟﺘﻲ

ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ) (38ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻗﻴﺎﺱ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 2010-2006ﻡ ،ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺜﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻟﻌﻭﺍﻤﻝ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ،ﻭﺃﻥ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻔﻅﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻗﻝ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻔﻅﴼ ﻤﻥ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺃﺠﺭﻯ ﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻭﺨﻠﻴﻔﺔ) (59ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ) (50ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ،2010-2004ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ) (Basu,1997ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ،ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺓ
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ .ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺍﻟﺴﻬﻠﻲ)(60

ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﻭﻟﻡ ﺘﺠﺩ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻷﻗﻝ ﺘﺤﻔﻅﴼ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ

)(61) (Hamdan

ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ

ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ،ﻭﺃﻥ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭﴽ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ .ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ)(62)(Kwon et alﺃﻥ

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ

ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ،ﻓﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
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ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ

ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻜﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻷﻏﺫﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﻔﺴﻪ
ﻭﺠﺩ) (63) (Srivastava & Tseﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ

ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  2006-1972ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻜﺎﻨﺕ
ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ.

ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻯ ﺤﻤﺩﺍﻥ) ،(64ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻨﺩ

ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ،ﻭﺒﺤﺜﺕ ﺃﻴﻀﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻫﻲ :ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ،ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ؛ ﻭﻗﺩ
ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (114ﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ

) ،(2006-2002ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ

ﺘﺤﻔﻅﴼ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﺇﺫ
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻔﻅﴼ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ

ﺍﻟﺤﺠﻡ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺃﺠﺭﻯ) (65)(Hamdanﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ) (50ﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  2008-2005ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﻤﻭﺫﺝ )Basu,

 ،(1997ﻭﻤﺩﺨﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ،ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ،ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺩﺨﻠﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ

ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﻔﻅ
ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﺤﺠﻤﻬﺎ ،ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻔﻅﴼ ﻓﻲ

ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻭﺤﻭﻝ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ،ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ) (66) (Watts & Zuoﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺨﻼﻝ ﺃﺯﻤﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ
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 2008ﻭﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ) (2983ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺤﻔﻅ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ

ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ

ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺤﻔﻅﴼ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺨﻼﻝ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ) (67) (Lalbar et. Alﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺨﺭ ﻓﻘﺩ

ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻤﺤﻤﺩ)(68

ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭﻱ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺭﺯﻕ)(69

ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻗﺩﻡ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ

ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴُ َﻌ ّﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻓﺂﺘﻬﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻼﻗﺔ

ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻜﻔﺅﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ -

ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ – ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺴﻬﻡ .ﻭﺨﺭﺠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ

) (70)(Wattsﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺃﻓﻀﻝ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ،
ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ )& Walker

(71) (Helbok

ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺠﻌﻝ ﺍﻟﺭﺒﺢ

ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﻔﺴﻪ
ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ

)(72)(Mason

ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﺯﺩﺍﺩ

ﺜﻘﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ)(73)(Beja & Weissﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴُ َﻌ ّﺩ
ﻤﻼﺌﻤﴼ ﻭﻤﻔﻴﺩﴽ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .ﻭﺘﻭﺼﻝ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻤﻠﻙ)(74

ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ

ﻷﻨﻪ ﻴُﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻴﺤﻤﻲ
ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ.
ﻭﺤـﻭﻝ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜـﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ،ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻋﺒﺩ
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ﺍﻟﻤﻠﻙ)(75

ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻭﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝ ﻤﺠﻠﺱ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻜﺴﺎﺏ)(76

ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﻤﺜﻝ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،

ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ،

ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.

ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﻨﻁﺎﻭﻱ) (77ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ) (105ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻝ

ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ.

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﺤﻴﺙ

ﺫﻜﺭ) (78)(Wattsﺃﺭﺒﻌﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﻜﺜﺭ
ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﺅﻜﺩ ّ
ﺘﺄﺜﻴﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻤﺎ ﻀﻌﻴﻑ ﻋﻠﻰ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ .ﻭﻴﺭﻯ ) (79)(Hannaﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻌﻤﻝ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  Big Bathﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﴼ ﺃﻥ

ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ .ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝ )et al

(80) (Ball,

ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻴﻔﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻭﻫﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ،ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺘﺭﺽ ﺃﻱ ﺸﺭﻜﺔ ّ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﻜﻝ ﺍﻟﻁﺭﻕ
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ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺒﺄﻱ ﺨﺴﺎﺌﺭ،

ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭﻝ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ

ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ.

ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ  (82)Watts; (81) Ramalingegowda and Yuﻨﺴﺒﺔ

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ
ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻝ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ،ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ .ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺃﺒﻭ

ﺍﻟﺨﻴﺭ)(83

ﺒﺘﺤﻠﻴﻝ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ

ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﻋﻘﻭﺩ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻴﻥ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺸﻝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ،

ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻝ .ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺩﺨﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ،ﻭﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ

ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ.

ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ

ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ

ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ،ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ

ﻴﺴﺒﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺒﻴﺎﻥ
ﺃﺜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ.
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 .4ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ

 1.4ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻓﻲ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ٍ
ﺁﺕ-:
 -ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ

ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﺠﻼﺕ ﺴﻭﻕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 2005ﻡ ﻭﺤﺘﻰ 2012ﻡ.

 2.4ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺘﺨﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 .1ﻻ ﺘﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ

ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ .

 .2ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
 .5ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻘﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻨﻤﻭﺫﺝ)Beaver

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ
 ،(84)(and Ryanﻭﻭﻓﻘـﴼ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺨﺭﻯ ّ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ ﻴﻤﻴﻝ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺼﺎﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ

ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨّﻪ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺤﺠﻡ
ﺍﻟﺘﺤﻔـﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴـﺢ ،ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺠﺫﻭﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟــFeltham &):

 ،(85)(Ohlsonﺤﻴﺙ ﻗﺩﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺨﻝ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ،ﻭﻭﺼﻔﻭﺍ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ
ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﻴﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﻷﺴﻔﻝ ،ﺃﻱ ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺍﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ

ﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩﻟﻴ ً

ﻓﺈﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ .ﻭﻤﻥ
ﺍﻟﺴـﻭﻗﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎ ّ
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ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ

ﺃﻭ ﻭﻓﻘـﴼ ﻟﺴﻠﺴـﻠﺔ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴـﺯ ﺒﻬﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ

) (86) (Basuﻭﻨﻤﻭﺫﺝ ) (87)(Ball & Shivakumarﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻟﺸﺭﻜﺔ

ﻤﺤﺩﺩﺓ )ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ(.

ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﴼ ﻨﻤﻭﺫﺝ ) (88)(Basuﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ،ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﻥ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ

ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﺸﻜﻝ
ﻗﺒﻝ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ،ﻭﻭﻓﻘﴼ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ّ

ﺃﺴـﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﴼ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺴـﻌﺭ

ﺍﻟﺴـﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ

ﻓﺈﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻬﻡ ﻭﺇﺸـﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ،ﻭﻋﻠﻴﻪّ ،
ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻴﺌﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ )Basu,

 (1997ﺍﻻﻨﺤـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻜﺴـﻲ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺠﻌـﺔ ) ،(Xi,tﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ) (Ri,tﻭﻓﻘﴼ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ

ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

)Xit/ Pi,t-1 =α0 + α1 DRi,t + β0 Ri,t + β1( Ri, t × DRi,t

 :Xi,tﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ  iﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  ، .tﻭﻴﺴﺎﻭﻱ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ

ﻤﻘﺴﻭﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ .

 :Pi,t-1ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  tﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .i

 :Ri,tﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻭﻴﻘﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ
ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ.

 :DRi,t:ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﻫﻤﻲ) (dummy variableﻭﻴﺴـﺎﻭﻱ) (1ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  Ri,tﺃﻗﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ،
ﻭ) (0ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  Ri,tﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ.

 .6ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ

 1.6ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﻴﻨﺘﻬﺎ

ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ
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ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2012ﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﺴـﺠﻼﺕ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ)(1
ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.

ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) :(1ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ

9

%18.7

11

%23

7

%14.6

8

%16.7

13

%27

48

%100

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ

ﻗﺒﻝ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2012
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ

ﺍﻷﺼﻭﻝ ﻭﻟﻤﺩﺓ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻝ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 2005ﻡ ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ 2012ﻡ ،ﻭﺒﻌﺩ

ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 .1ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻘﺔ ﻭﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  2005ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ 2012ﻡ.
 .2ﻟﻡ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

 .3ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻝ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

 .4ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

 .5ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻟﻺﻴﻘﺎﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻝ.

ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ) (31ﺸﺭﻜﺔ.

ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺍﻵﺘﻲ ﺭﻗﻡ ) (2ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
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ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ). (2ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

6

%19

9

%29

3

%10

7

%22.6

6

%19.4

31

%100

ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻏﻁﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005ﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2012ﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.

ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼﻝ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ  2005ﻭﺤﺘﻰ 2012ﻡ،

ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﻝ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ) (Beaever and Ryan,2000ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ
) (Basu, 1997ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ

ﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ

).(SPSS. V20

 .2.6ﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ

ﺘﺸﻤﻝ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ) (31ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ )،(2005-2012

ﻭﻫﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺴﻼﺴﻝ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ) (248ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻴُ َﻌ ّﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ )(pooled data regression
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ.
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 .1.2.6ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ

ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ

ﺨﻼﻝ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ:
 -ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ:

ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﻟﻤﺠﺭﻭﻑ -ﺴﻤﺭﻨﻭﻑ ,ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ

ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻟﻜﻝ ﺤﺎﻟﺔ )ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻤﻌﻠﻤﻴﺔ(.

ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻁﺒﻴﻌﻴﴼ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ

ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ) ,(0.05ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﻤﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ،
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ ) ،(0.05ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ

ﺃﻗﻝ ﻤﻥ  0.05ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ  ،ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﴼ
ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (3ﻴﻭﻀﺢ
ﻤﻠﺨﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.

ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(3
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﻟﻤﺠﺭﻭﻑ -ﺴﻤﺭﻨﻭﻑ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
Tests of Normality
Kolmogorov- Smirnova
Statistic

Df

Sig.

Shapiro- Wilk
Statistic

df

Sig.

.251

246

.000

.683

246

.000

.258

246

.000

.736

246

.000

.382

246

.000

.314

246

.000

a. Lilliefors Significance Correction
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 -ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺨﻁﻲ

ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝ ﻜﻝ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ،ﻭﻻ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ّ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﻴﺩﴽ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ
 ،Collinearity Statisticsﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻝ  Toleranceﻟﻜﻝ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ  ،Variance Inﬂation Factor VIFﺇﺫ ﻴُ َﻌ ّﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﻴﺎﺴﴼ
ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ) (89ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ) (VIFﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ) (5ﻴﺸﻴﺭ
ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ،ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ) ( 4ﺃﻥ

ﻗﻴﻤﺔ ) (VIFﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ) ،(5ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ
ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺨﻁﻲ.

ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) ( 4
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺨﻁﻲ
Coefficients a
Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

Std.
1

Error

Model

B

)(Constant

1.018

.088

- .021

.090

t

Beta
- .014

Sig.

11.529

.000

- .234

.815

Tolerance
.409

VIF
2.445

RIT

×

4.145

.341

.493

12.147

.000

.835

1.197

- 1.512

.136

- .624

-

.000

.436

2.295

11.099
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 -ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ

ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ،

ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ،ﺇﺫ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ

ﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ،ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ)(Durbin Watson DW
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ّ
 ،ﻭﺘﻔﺴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﻱ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ) (2ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺎﻟﺏ ﻗﻭﻱ ،ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ) .(90)( 2.5-1.5ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (5ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ )(DW

ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ) (2.043ﻭﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺜﻠﻰ ،ﻭﺘﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ

ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ.

ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(5
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ

Std. Error Adjusted
Model

R

.694 a 1

R

R

of the

Durbin-

Square

Square

Estimate

Watson

.481

.475

.1713249

2.043

 -ﻭﺼﻑ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (6ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ،ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ

ﻭﺃﻗﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺨﻼﻝ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  2005ﻭﺤﺘﻰ .2012
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ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(6
ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

) ( Xi,t

)( Pi,t - 1

) (Ri,t

0.107

0.258

- 0.306

0.693

0.280

0.278

- 0.016

0.899

0.127

0.289

- 0.119

1.858

0.051

0.148

- 0.262

0.674

0.173

0.196

- 0.093

0.710

1. 758

2.322

0.360

13.600

3.925

2.450

0.280

9.500

1.645

1.231

0.670

5.700

1.144

0.999

0.400

7.340

2.407

2.079

0.290

9.950

0.041

1.777

- 8. 476

8.569

- 0.278

1.851

- 6.075

4.750

- 0.065

0.504

- 1.355

1.990

0.015

1.134

- 4.201

5.950

0.060

1.133

- 3.433

6.504

199

×
) ( DRi,t ×Rit

- 0.25 2

1.219

- 8.476

0.000

- 0.643

1.322

- 6.075

0.000

- 0.181

0.308

- 1.355

0.000

- 0.232

0.639

- 4.201

0.000

- 0.272

0.581

- 3.433

0.000

 2.2.6ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
 -ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻻ ﺘﻭﻀﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ

ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ.

ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ) ،(Beaver and Ryan, 2000ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (7ﻴﻭﻀﺢ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺩﻯ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ) ،(2005-2012ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (8ﺘﺭﺘﻴﺏ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ )(Beaver and Ryan, 2000
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ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) ( 7
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ

1.369

0.747

0.869

1.230

0.935

1.023

1.061

1.608

1.079

0.941

0.758

1.636

0.888

1.358

2.022

2.312

0.949

1.586

0.890

1.301
1.033
0.481

1.035

1.300

201

1.226

0.968

1.000

0.967

2.772

2.697

3.178

0.881
0.531
0.990
2.317

1.172

ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(8
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ

1

2.317

2

1.300

3

1.226

4

1.172

5

1.035

ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺤﺘﻝ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،

ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )،(2.317
ﻓﻜﺎﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻗﻝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﻔﻅﴼ.

ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ) ،(Basu,1997ﺤﻴﺙ
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ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (9ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ) (Basu, 1997ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  Pooled Least Squaresﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Std.
Model
1

B

Error

).090 (Constant

.019

.031

.014

Beta
.196

T

Sig.

4.771

.000

2.121

.035

R i,t
- .082

.027

- 2.985

- .206

.003

DRi,t
×

- .036

.022

1.6 20

- .150

.094

Ri,t ×DRi,t
0.11

R - Squared

ﻗﻴﻤﺔ  tﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  0.05ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ ) ، (N-P-1ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  Pﻫﻲ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ )  ( 1-3-248ﻭﻫﻲ 1.660

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ) (Basu,1997ﻴﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ

ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻀﻤ ًﻨﺎ ﻟﻸﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ )ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﺎﻟﺏ( ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ )(Ri,t×DRi,t
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺎﻤﺎً ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (9ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ) (R²ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﻠﻎ ) ،(0.11ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
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ﺍﻟﻌﺩﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻻ
ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﻴﺎﻀﻴﴼ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ) (H0: β2=0ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ
) (Ha: β2≠0ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﻤﻴﻝ ) (βﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ) (Ri,t×DRi,tﻴﺴﺎﻭﻱ ) ،(-0.15ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻫﺎﻡ
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  ،ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ) (t-testﺘﺴﺎﻭﻱ )  ( 1.620ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ
) ، (0.05ﻟﺫﺍ ﻨﻘﺒﻝ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻤﻭﺫﺝ ) .(Basu, 1997ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺤﺴﻥ ) ،(91ﺤﻤﺩﺍﻥ ) ،(92ﺍﻟﺴﻬﻠﻲ ).(93
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ
ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
ﺘﺨﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (12 )،(11) ،(10ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ.
ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(10
ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

Std.
Maximum

Mean

Deviation

N

Minimum

248

0.2126

8.5177

1.2972

1.0045

248

0.0000

13.6000

1.9241

1.9155

Pi,t
248 Valid N
)(listwise
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(11) ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ

Model Summary b
Mode

R

l

R

Adjusted R

Std. Error

Square

Square

of the
Estimate

1

.693 a

.480

.478

1.38377

a. Predictors: (Constant),
b. Dependent Variable: Pi,t
(12) ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ
ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ

Pi,t
.693 **

1 Pearson
Correlation

.000
248

Sig. (2 - tailed)
248 N

**. Correlation is significant at the 0.01 level
(2- tailed).

205

ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (11ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ

ﻟﻠﺴﻬﻡ ) (0.693ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ) ،(0.01ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(12
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ  R-Squaredﺒﻠﻐﺕ ) (0.48ﻭﺘُ َﻌ ّﺩ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ
ﺒﺄﻥ
ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) ،(9ﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ) ،(Sig 0.000ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ّ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺜﺭ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،

ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ،ﻭﻗﺒﻭﻝ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴﻝ ﻭﺍﻟﻘﻭﻝ ﺒﺄﻨّﻪ :ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.

.7ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
 1.7ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ

ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺘﻭﺼﻝ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺃﻭﻻ :ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ) (Beaver and Ryan, 2000ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 2005-2012ﻡ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.

 -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﺩ ﺴﺠﻼ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ ﻀﻤﻥ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ

ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ

ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ .

ﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺨﻼﻝ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،
 ّﻼ ﻤﺤﺩﺩﴽ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻡ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ
ﻭﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜ ً

ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘّﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺒﻌﺽ
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ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒّﻘﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ  ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﺒﻴﻥ ،ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ) (Basu, 1997ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ،ﻭﺃﻥ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ

ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻐﻠﻴﺏ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻝ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻭﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺠﻴﺩﺓ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻭﻴﺯﻴﺩ

ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺎﺕ
ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻤﺩﺍﻥ) (94ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﻲ)،(95

ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

ﻭﺨﻠﻴﻔﺔ)(96

ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ.

ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ،ﺤﻴﺙ

ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ،ﺤﻴﺙ
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﺒﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ
ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﻭﺘﻘﻠﻴﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ.

 2.7ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ

ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 .1ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﴽ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
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ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﻌﻴﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻔﻌﻴﻝ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻭﻀﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ

ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻜﺎﻓﺔ.

 .2ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻻﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺘﻤﺜﻴﻝ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻜﺄﺩﺍﺓ
ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.

 .3ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺸﻜﻝ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻟﺩﻯ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺤﻝ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺤﻴﺙ ﻴُﻅﻬﺭ ﺭﺃﻴﻪ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.
 .4ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻝ ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ.

 .5ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
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